





















The blood purification membrane is one of the separation membranes. The structure of the hollow fiber 
separation membrane built in the blood purifier is strongly related to the solute removal performance of the 
blood purification therapy. In this study, we evaluated the structure of these membranes by conducting aqueous 
ultrafiltration experiment from the inside to outside of the membrane and its opposite. As a result, it was found 
that the asymmetry of the membrane can be semi-quantitatively evaluated by using an index, termed IA (Index 
for Asymmetry), proposed in this study. 



















使用した血液浄化器を Table 1に示す。 
前処理溶液（アルブミン水溶液）を流量 200 mL/min、
濾液を流量 100 mL/min で 60分間循環した後、固定液（2%
グルタルアルデヒド溶液）を流量 200 mL/min で血液浄化
器に送液し、全濾過方式で廃液とした。その後、冷蔵庫内
で 20時間静置した。もう一つの前処理として牛全血を流
量 200 mL/min で濾過をかけずに 30 分間循環した後、生
理食塩水を流量 250 mL/min で送液した。 
これらを用いて、試験液（MW=1,000~200,000 のデキス





Table 1 使用した血液浄化器 
品名 膜素材 膜構造 略記 


















れ s.c.4 IO及び s.c.4 OIとするとき、前者に対する後者の比










量領域では s.c.4は 1 付近を示し、分子量の増加とともに
その値は減少し、分子量 50,000~80,000 程度で 0となった
。血液浄化器ごとに較べてみると、FBの外内濾過と内外




















Fig.4 に各血液浄化器の IA を示す。まず、非対称膜の


















Fig.4 各血液浄化器の IA 
 
４． 結言 
内外および外内濾過の結果を比較することで、透析膜
の非対称性を半定量的に評価できる。 
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